












Should Parental Criminal Liability Statutes Be Qualified




This Note examines parental criminal liability laws, which hold parents criminally respon-
sible for the acts of their children. Whether these laws represent an impulsive and desperate
attack against the parents of juvenile offenders or a legitimate reaction to juvenile crimes will
be discussed, considering the standards of adequate qualifications as criminal legislation in the
light of Constitution, the doctrines of criminal law and its effectiveness.
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1)本稿では一九九〇年代後半に公表された文献を中心に参照している　See, Cahn,物tic Questions About
Parental Liability Statutes, 1996 Wis. L. Rev. 399 (1996), Greenwood, Holding Paren血Criminally Responsible for
the Delinquent Acts of their Children: Reasoned R呼onse or "Knee-Jerk Reaction"?, 23 J. Contem. L. 401 (1997),
Scarola, Creating Problems Rather Than Solving Them: Why Criminal Parental Responsibility Laws Do Not Fit
Within Our Understanding Of Justice, 66 Fordham L. Rev. 1029 (1997), Chapin, Out Of Control? The Uses And
Abuses Of Parental Liability Laws To ControlJuvenile Delinquency In The United States, 37 Santa Clara L. Rev.
621 (1997) , Schmidt, Dangerous Children and the Regulated Family: the Shifting Focus of Parental Responsibility
Laws, 73 N. Y. U. L.鮎v. 667 (1998), Nicholas, Parental Liability for Youth Violence: The Contrast Between
Moral Responsibilities and Legal Obligations, 53 Rutgers L. Rev. 215 (2000), Lockwood, Where are the Paren缶.P
Parental Criminal Re坤onsibility for the Ac缶of Children, 30 Golden Gate U. L. Rev. 497 (2000), Graham,
Parental Responsibility Laws: Let the Punishment Fit the Crime, 33 Loyora L. A. L. Rev. 1719 (2000), Eichel-
berger, Annotation, Criminal Re.功onsibitity ofParentsfoγ Act of Children, 12 A. L. R. 4th 673 (2000).なお､紙幅
の関係上､注記は必要最小限度とさせていただく｡




4) Greenwood, supmnote 1 at 408-409. FB I統計資料によると､暴力犯罪や財産犯罪にかかわった少年の逮捕率は
現実には1994年､ 1995にはそれぞれ3%､ 2%減少している1995年の全犯罪率は2%ほど減少し､とりわけて殺
人については9%と劇的に減少した｡にもかかわらず､少年犯罪のレベルは以前高いままであり､ 1995年には､全
逮捕者の6 %が15歳未満､ 18%が16歳未満､ 31%が21歳未満､ 44%が25歳未満である1991年から1995年の間に､
少年逮捕者の総数は20%も増大しているが､成人の場合は2 %増加したにすぎない｡少女による犯罪も急増してお
り､少年よりも速い伸びである｡
































6) Scarola, supra note 1 at 1034.
7) Greenwood, supra note 1 at 411.
Id., at 411-412.

































10) Id., at 1042-1044.




























12) Nicholas, supranote 1 at 223-224.なお､例外は､親が子供の行為を指示､助長などした場合､子供が親の代理人
あるいは被雇用者として行動した場合にその射程内において代位責任が問われる場合､子供の特定の危険な性向(実
際に損害を発生させた)につき気づいており､子供に対する合理的なコントロールを行えば損害発生を予防しえた
という場合には親子関係に基づく特別な義務により損害賂償責任が問われる場合である　See Chapin, supra note 1
at629-630.






























14) Chapin, supra note 1 at 632-635.
15) Nicholas supra note 1 at 224.
16) Graham, supra note 1 at 1731-1732.































18) Nicholas, supra note 1 at 230.
19) Id., at232.
20) Schmidt, supra note 1 at 678.































Maute, New Jers,町Takes Aim at Gun Violence by Minors: Parental Criminal Liability, Rutgers L. J. 431 (1995).
22) Schmidt, supra note 1 at 681.





























24) 853 P. 2d 507, 20 Cal.Rptr.2d 341(1993).
25) Greenwood, supra note 1 at 423-428. See generally, Parsley, Constitutional Limitations on State Power to Hold
Parents Criminally Liable for the Delinquent Acts of Their Children, AA Vand. L. Rev. 441 (1991), Weinstein,
1侮iting The Sins Of The Child On The Parent: The Legality Of Criminal Parental Liability Statutes, 64 S. Cal.
L. Rev. 859 (1991).
26) State v. Akers, 400 A. 2d 38, 40 (N. H. 1979).

































































30) Cahn, supra note 1 at 415.
31) Greenwood, supra note 1 at 428.
32) Cahn, supranote 1 at 414.
































34) Nicholas, supra note 1 at 233.
35) Doe v. City of Trenton, 362 A.2d 1200,1203(1976).
36) Nicholas, supra note 1 at 235.































38) Id, at 411.
39) Nicholas, supra note 1 at 244-245.
40) Scarola, supranote 1 at 1035-1038.生物学的理論､緊張(アノミー)理論､差異的接触理論およびコントロール理































41) Id., at 1038-1040.
42)親が少年犯罪の唯一の原因でも主たる原因でもないのに､親に刑事責任を問うのは､ ｢社会が立法者を通じて社会を
保護するために親にその子供をコントロールして欲しいとの想いを伝えるものである｣といわれる　See Graham,
supra note 1 at 1720.
43) Nicholas, supra note 1 at 245.































45) Scarola, supra note 1 at 1045-1046.
46) Chapin, supra note 1 at 653.
47) Graham, supra note 1 at 1734-1735.
48) Greenwood, supra note 1 at 428-430.
49) Cahn, supra note 1 at 418-419. See generally Laskin, How Parenお/ Liability Statutes Criminalize and Stigmatize
































50) Scalora, supra note 1 at 1047.
51) Id., at 1055-1060.




































































































58) Id, at 695-698.
